













A Review of Immigration in Europe: 
Cases from the EU, UK and France
KAWAGOE Maho
This paper reviews current immigration policies in Europe by examining 
those of the EU, the UK, and France. Immigration to Europe has 
signifi cantly increased in 2015 and become a very controversial word as 
European populist parties now use it as a tool to criticise their opponents 
with. In the EU, immigration is often cited as immigrants entering the 
EU-27 member-countries from non-EU countries. However, migration, 
according to the United Kingdom Independent Party （UKIP）, a British 
populist party, contains all migrants from non-UK countries. This stance 
helped UKIP succeed in collecting many supporters for Brexit. On the 
other hand, a French populist party, Rassemblement National, （RN） 
stresses Islamic immigrants entering from non-EU countries. Therefore, 
there is no common defi nition of immigration in Europe because of the 
political bias pushed by European populistic parties. The EU’s policy on 
the integration of migrants has been stagnant because of resistance from 
its member-states. Finally, the author examines whether these cases draw 









































































































































































































































































外国籍の人口は 620 万人で、 総人口の 9％を占めるという。（House of 





からの移民が大量に流入した。 1948 年に制定された国籍法（British 
Nationality Act 1948）によって、こうしたエスニック・マイノリティには、
市民としての居住の権利と労働の権利が付与されていた。その後、1962年































特である。例えば、当時イギリス独立党（UK Independence Party, UKIP）
党首で EU 離脱派の急先鋒であったナイジェル・ ファラージ（Nigel 
Farage）は、押し寄せる移民と難民のポスター（図 2）を用いて「限界だ。
EUは我々に失敗をもたらした。（Breaking point: the EU has failed us all.）」




出典：“Nigel Farage’s anti-migrant poster reported to police”, 
The Guardian, Feb.16, 2016）

















































































































































































 2） Council Directive 2009/50/EC of 25 May 2009 on the conditions of entry and 
residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified 
employment, Offi cial Journal of the European Union, L155/17.
 3） 労働政策研究・研修機構「最近の欧州移民政策の変化と潮流」、2008年 4月、
（https://www.jil.go.jp/foreign/labor_system/2008_4/world_01.html）での見解と同
様である。
 4） イギリスでは 10年に一度国勢調査（Census）が行われる。正式名称は “Census 





















kaigai/10/pdf/tokusyu/to050~059.pdf）（最終閲覧日： 2020年 10月 20日）
―、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための
指針」（https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin13/sisin01.html）（最終閲覧
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